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POPULATION: 
“Who is to Blame?” 
Stirs Varied Replies 
Probably no development ‘issue has evoked as 
many varied responses from Canadians as population. 
Many persons have come to agree that population 
control must be considered as part of overall SO&l 
and economic change in developing countries. But 
after the World Population Conference in Bucharest 
there is still wide diversity among Canadians on how 
to approach the problem. 
Andre Lux, Special Advisor, Demography for the 
Canadian International Development Agency, is pes- 
simistic about the chances of lowering birth rates in 
countries whose governments aren’t committed to 
social change for the masses of their people. He was 
disappointed at Bucharest by an apparent lack of 
sensitivity to the urgency of the growing population 
problem. 
Tony Clarke, a staff member of the Canadian In- 
ter-church Project on Population, wonders if Western 
nations are blind to the basic realities of poverty and 
underdevelopment and the widening gap between rich 
and poor nations. 
According to Ian Pool, demographer and Associate 
Professor in the Department of Sociology and Anthro- 
pology at Carleton University, Ottawa, there is still a 
disturbing tendency among some members of the 
Canadian public to view fertility as the world’s greatest 
ill and family planning as its greatest panacea. 
Lynne Tyler, a 19.year-old political science student 
at the University of Ottawa, is one Canadian who was 
inspired at Bucharest by the realization that concern 
about population tied together all her other concerns 
about limits to growth, ecology and international devel- 
opment. 
Dr. Lux sees two sides to the question of who is to 
blame for slow progress on population. He said: “We 
can accme the rich countries of not doing enough to 
help development. But most governments of develop- 
ing countries aren’t development-oriented for the 
masses of their own people.” 
The demographer explained: “These governments 
have a huge responsibility and they are doing nothing 
to change the pre-conditions which will bring about a 
climate for lowering birthrates. Only in those coun- 
tries where you have a real trend toward more equal 
distribution of capital and land do you have results in 
family planning-South Korea, Japan, Costa Rica, 
Taiwan, Singapore. 
“The conservative approach of other gOvernments, 
the lack of social change in India, Pakistan, the Philip- 
pines, Indonesia, Central America, makes me frankly 
pessimistic. Of course the situation could become so 
severe and family life so intolerable, that couples 
would stop reproducing, but this is not likely to hap- 
pen in the next 25 years and by that time the world’s 





Parmi les questions ii&s au prOgr+s de la civilisa- 
tion, nulle n’aura suscit6 chez les sp6cialiste.s cana- 
diens autant de r&actions diverses que le probleme 
de la population mondiale. 
Beaucoup de ces experts en sent VWI”S a conclure 
que le contr6le des naissances doit &re con$u comme 
partie integrante d’un changement total des conditions 
sociales et Bconomiques dans les pays en voie de 
d&aioppeme~nt, changement qui reste a r&liser. Mais, 
apr& la Conf&ence de Bucarest sur la population 
mondiale, il demeure enccwe entre ces experts une 
grande diversite d’opinions quant a la faGon d’aborder 
le probl8me. 
Andre Lux, conseiller sp6cial pour les questions 
d&nographiques de I’Agence Canadienne de D&e- 
loppement International, est pessimiste quant aux 
chances de voir baisser les taux de natalit dans les 
pays dent les gouvernants ne sent pas engages dans 
la lutte pour le progres social des masses. A Bucarest, 
il a BtB d&u par le manque Evident de sensibilisation, 
chez les participants, g I’urgence du probl8me. 
Tony Clarke, un membre du groupe d’&udes des 
Eglises canadiennes sur le probleme de la population, 
se demande si les pays occidentaux ne sent pas 
aveugles devant les r&alit& con&tes de la pawret& 
et du sous-d&eloppement et devant 1’6cart grand&ant 
entre nations riches et nations pauvres. 
Ian Pool, demographe, professeur agreg& au D&par- 
tement de sociologic et d’anthropologie de I’Universit6 
Carleton, B Ottawa, juge qu’il existe encore dans le 
public canadien une tendance importune B consid&er 
la fbconditg comme la plus grande plaie du monde et 
le planning familial comme la veritable panaGe. 
Lynne Tyler, une Btudiante de 19 ans au D&pa&- 
ment des sciences politiques de I’Universit6 d’ottawa, 
realisa B Bucarest le lien entre ses pr&ccupations 
personnelles touchant la limitation des naissances, 
1’6cologie et le d&eloppement international, et la 
conscience g6n6rale du probleme de la population 
mondiale. 
Pour en revenir B Andre Lux, le demographe estime 
que lorsqu’on accuse les pays riches de ne pas faire 
assez pour aider au d&eloppement g&Gral, on oublie 
souvent que les pays en voie de d&eloppement ne 
se pr&xcupent gu&re non plus du developpement de 
leur propre peuple. La responsabilit6 dans la lenteur 
du progr6s est done une responsabilit6 2 deux Stages, 
estime-Gil. 
La responsabilit6 de ces gouvernements est im- 
mense, a-t-il ajout6, et cependant ils ne font rien pour 
changer les conditions sociales et w&r le climat qui 
permettrait d’obtenir une diminution des naissances. 
Seuls les pays 00 se distingue une nette tendance B 
une distribution plus Bgale des richesses tant fonci&es 
que financi&es pr&entent des r&ultats positifs quant 
au planning familial. Citons la Co&e du Sud, le Japan, 
le Costa Rica, Ta’iwan, Singapour. 
Le conservatisme des autres gouverne~ments, 
I’absence de progr& social dans des pays comme 
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Dr. Lux emphasized that there is very little scien- 
tific certitude about any relationship between popula- 
tion and development; the safest hypot,hesis s?em.s to 
be that the probability of family plaming acceptance 
increases if a community is undergoing development. 
Economic conditions don’t have to be better, he said, 
but there have to be popular expectations of a better 
future- the reverse of a fatalistic approach. 
People must feel, in short, that they have some 
control over their own lives and an opportunity to 
plan their ow future. This implies a new structure of 
society, or a cultural revolution, Dr. Lux pointed out. In 
his view, if the ?.ocial organization within which a per- 
son lives doesn’t allow him to participate in political 
change, family planning is meaningless. 
“HOW are you going to go to a peasant and ask 
him for the good of the country to stop having children 
when he has never been asked his opinion or allowed 
to participate in the nation before?” asked Dr. Lux. 
“There has to be a mental and social climate to mo- 
bilize people for self-help. That seems to be a logical 
prerequisite in planning fertility behavior. You can’t 
have your life planned by someone else.” 
In the opinion of Mr. Clarke, Canada’s position 
as one of the wealthy Western countries blinded many 
delegates at Bucharest to the position taken by Third 
World spokesmen. 
He quoted one African panelist as telling Western 
delegates that they were blinded by “the class ideol- 
ogy of those with property”. 
While in the minds of many Western observers at 
Bucharest politics and ideology got in the way of the 
real issues of over-population, said Mr. Clarke, to 
spokesmen from the Third World the realities of pov- 
erty and underdevelopment were paramount. 
The latter argued that the real peril facing the 
world is the widening gap between rich and poor na- 
tions which they claim has resulted from a century or 
more’of European or Western imperialism, colonialism 
and exploitation. They contended that the challenges 
of expanding population growth can only be met in 
the context of a fundamental redistribution of eco- 
nomic and political power. 
“When several Third World countries set about the 
task of redrafting the World Population Plan of Action 
in the framework of establishing a new international 
economic order,” said Mr. Clarke, “most of the West- 
ern industrialized countries, including Canada, re- 
sisted the challenge.” 
Professor Pool found in assessing the public de- 
bate on population within Canada in 1974 that discus- 
sion has moved away from the old arguments about 
an empty land with limitless resources to knew argu- 
ments dealing with the entire eco-system at home and 
abroad. 
While few protagonists oppose eventual achieve- 
ment of Zero Population Growth in Canada, Professor 
Pool pointed out, the population debate has been 
clouded by issues of morality which are of limited 
significance demographically. There is the question 
of liberalizing abortion legislation at home and the 
question of how .many immigrants should come to 
Canada from Third World countries. 
But, according to Professor Pool, there is lack of 
understanding of demographic processes, and a ten- 
dency to argue ~simplistically about fertility as the 
world’s greatest ill and contraception as a panacea. 
I’lnde, le Pakistan, les Philippines, I’lndon&ie, I’AmB- 
rique Centrale, me rendent franchement pessimiste. 
Bien entendu la situation pourrait devenir si drama- 
tique, la vie familiale si intol6rabl’e, que les couples 
pourraient cesser de se reproduire, mais une telle 
Bvolution ne prendra pas place vraisemblablement 
dans les 25 prochaines ann6es, au terme desquelles 
la population mondiale aura doubl6.” 
Andre Lux a fait remarquer qu’il n’y a pour ainsi 
dire pas de certitude scientifique sur une relation 
possible entre le chiffre de la population et le dbvelop- 
pement et qu’une seule hypothese est plausible, celle 
d’une meilleure acceptation probable du planning 
familial dans un groupe humain dont le d6veloppement 
progresse. En fait, il n’est pas n&essaire que les con- 
ditions Bconomiques soient &llement meilleures, il 
suffit qu’on croit g6n&alement qu’elles le devien- 
dront, que I’attitude du public soit & I’oppos6 du 
fatalisme. 
Les gens doivent en bref ressentir qu’ils ont un 
droit de regard sur le d&oulement de leur existence, 
qu’il leur est loisible de preparer leur avenir. Cela 
suppose une nouvelle structure de la soci6t6, une 
revolution culturelle, signale le Dr Lux. S’ils vivent 
dans une organisation sociale oh il leur est impossible 
de participer B un changement politique, le planning 
familial n’a pour eux aucun sew.. 
“Comment irez-vow demander h un paysan, au 
nom de I’in%r& national, de cesser de faire des 
enfants B sa femme, quand auparavant ce m&me 
paysan ne s’est jamais vu demander son avis ni 
inviter & participer a la vie nationale? Avant d’inciter 
les gens a prendre en mains leur propre in%r&t, 
d’ajouter And@ Lux, il faut c&r le climat psycholo- 
gique et social a cette fin. Cela me parait un “pr&la- 
ble” logique & la planification de la f&xndit& car on 
ne peut laisser decider les autres de sa propre vie.” 
Dans ‘I’optique de M. Clarke cette fois, le fait pour 
le Canada de compter parmi les riches nations occi- 
dentales a emp&ch6 beaucoup de ses d&leg&s B 
Bucarest de comprendre le point de we?, des porte- 
parole du Tiers Monde, et il a cite le mot d’un partici- 
pant africain B des d&gu& occidentaux: “Vous &es 
aveugl& par I’id&logie de la classe po&dante.” 
Alors que dans I’esprit de beaucoup d’observateurs 
occidentaux I’id6ologie politique s’exprimait dans le 
probl6me r&l, celui de la surpopulation, pour les 
porte-parole du Tiers Monde, a dit M. Clarke, les 
r&it& de la pauvret6 et du sous-d&eloppement 
etaient les questions majeures. 
Selon ces derniers, le veritable peril qui menace 
le monde est le foss6 qui se creuse tous les jours 
davantage entre nations riches et nations pauvres, 
resultat selon eux d’un siecle ou plus d’imp&ialisme, 
de colonialisme et d’exploitation par les nations 
europ6enne.s ou occidentales. Les graves difficult&s 
cau&es par la population grandissante ne pourront 
&re r6solues que dans le cadre d’une redistribution 
fondamentale du pouvoir politique et du pouvoir 
Bconomique. 
Quand plusieurs nations du Tiers Monde se sont 
attel&es B la t&he de refaire le Plan d’Action Mondial 
de la Population dans le cadre de 1’6tablissement d’un 
nouvel ordre Bconomique international, a dit M. Clarke, 
la plupart des nations industrialis&s de I’Occident, 
y compris le Canada, ont refuse de s’y associer. 
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One speaker in a public forum linked mass starvation 
in the Sahel to a lack of family planning. Professor 
Pool said that delegates to the Bucharest Conference 
over-represented Canadian non-governmental organi- 
zations concerned with human reproduction. 
The systemic viewpoint that emerged at Bucharest 
see5 family planning as merely one aspect of com- 
prehensive social and economic policy, he pointed 
out, with reductions in fertility related to and emanat- 
ing from changes throughout the whole system. These 
changes, with a lower profile than the massive one- 
dimensional projects of the past, may be more diffi- 
cult to measure by conventional indices. Frustrating 
as this may be for those who look for dramatic solu- 
tions, Professor Pool said, a systemic approach is 
realistic sociologically and in terms of historic prece- 
dents. 
Quant au professeur Pool, dans sa critique du 
debat public sur le peuplement du Canada, tenu en 
1974, il wait not6 quo la controverse n’avait pas repris 
le chemin des vieilles discussions sur le grand pays 
vide aux ressources illimit6es, mais s’6tait plutBt 
aliment6e de nouveaux arguments ayant trait A tout 
1’6co-syst*me, au pays et B 1’6tranger. 
Bien que, parmi ses promoteurs, peu aient com- 
battu la r6alisation Bventuelle d’un arr&t de croissance 
total dans la population du Canada, a fait remarquer 
le professeur Pool, le d&bat a Bt6 obscurci par des 
questions de moralit de peu d’importance au plan 
dhmographique, parmi lesquelles la lib&alisation de 
la loi sur I’avortement et le quota admissible d’immi- 
grants en provenance du Tiers Monde. 
Selon le professeur Pool, on a g&n&alement ten- 
dance B se meprendre sur les processus dbmogra- 
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“Accordingly, the Canadian debate must be re- 
structured and internationally we must accept two 
premises,” maintained Professor Pool. “One is that 
except for a terrible catastrophe, world population 
will double in 35 years or less. The second is that 
fertility reductions will emanate primarily from recogni- 
tion of improvements in survivorship and living condi- 
tions. This i’mplies that Canada can afford food dona- 
tions, favorable trade agreements and technical aid to 
stimulate development, deter catastrophes and mini- 
mize the dependence of Third World economies-in 
short, a population policy that is a humane and com- 
prehensive development policy.” 
Miss Tyler agreed that Canada’s domestic policies 
should reflect a concern for world population. She 
said: “If we close our doors to massive immigration, 
we must open them to aid that makes sense, and we 
must reexamine our trade policies with the Third 
World.” 
The student asked: “If we are going to support 
programs for birth control facilities in other countries, 
why not also make sure that birth control is universally 
available in Canada instead of conditional on geo- 
graphic location, economic status or marital status?” 
Miss Tyler, who comes from Calgary and was help- 
ed to go to Bucharest by the Canadian Council for 
International Cooperation and a private pharmaceutical 
firm, said of the Conference: “It was the first time I 
was so strongly aware of Canada as a wealthy coun- 
try.” 
She added: “I hope the Bucharest Conference has 
given Canadians an impetus to become more aware 
of our environment and to put limits on our growth. 
We have to stop spreading concrete over good farm 
land.” 
-PATRICIA BELL 
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phiques et B soutenir de faGon simpliste que la f&on- 
dit6 est la plus grande plaie du monde et la contra- 
ception la veritable paw&e. Un orateur, dans un 
debat public, est all6 jusqu’8 expliquer la famine 
g&+rali&e dans les regions du Sahel par I’absence 
de planning familial. Les d6l6gu6s canadiens B la 
Conf&?nce de Bucarest ont assure une repr&entation 
excessive des organisations non gouvernementales 
canadiennes qui se preoccupent de la feconditg de 
I’esp&ce humaine, a d&l& le professeur Pool. 
A Bucarest s’est degage cependant un point de 
vue selon lequel il faudrait consid&er I’ensemble du 
syst&me politico&onomique et ne voir dans le plan- 
ning familial qu’un de ses BIBmats, et dans la baisse 
de la fbcondite que le resultat de changements r&i- 
s& dans le syst&me entier. Ces changements, compte 
tenu d’un profil moindre quo celui des Bnormes projets 
unidimensionnels du pass&, peuvent Btre plus difficiles 
a mesurer au moyen des indices habituels. Aussi 
dbcevant que cela puisse &tre pour les amateurs de 
solutions spectaculaires, a dit le professeur Pool, 
I’approche du probleme par la consideration de I’en- 
semble du systeme est une approche realiste au plan 
sociologique et B celui des pr&%dents historiques. 
Ainsi, il faut changer les propositions sur lesquelles 
now nous sommes fond& ici, au Canada, et adopter 
sur le plan international 00 now nous trouvons, les 
dew prbmisses suivantes, a continue le professeur 
Pool: la premi&e, qu’& I’exception d’une terrible catas- 
trophe la population du globe doublera en 35 ans ou 
mains; la deuxieme, quo la baisse volontaire de la 
feconditb surviendra lorsque les int&ess& prendront 
conscience d’un progr6.s dans la lutte contre la mor- 
talit6 et dans leurs propres conditions de vie. Cela 
suppose que le Canada a les moyens de faire des 
dons en nourriture, de conclure des accords commer- 
ciaux favorables au Tiers Monde, de fournir une assis- 
tance technique pour stimuler le d&eloppement, de 
prbvenir les catastrophes et de reduire la dbpendance 
Bconomique de ces pays, en bref d’adopter une 
“politique de la population” humanitaire qui tienne 
largement compte du d6veloppement. 
Mile Tyler a admis que la politique intbrieure cana- 
dienne devrait tenir compte ouvertement du probltime 
de la population mondiale. Si nous fermons la Porte 
g I’immigration massive, a-t-elle dit, now devons 
‘l’ouvrir a une assistance raisonn&? et nous devons 
reviser nos accords commerciaux avec le Tiers Monde. 
L’Btudiante a poursuivi: “Si nous devons financer 
des programmes de regulation des naissances dans 
d’autres pays, ne devrions-now pas nous assurer 
Bgalement quo la regulation des naissances est B la 
port& de tous au Canada au lieu de dependre du lieu 
de residence des int&ss& de leurs moyens d’exis- 
tence ou de leur situation de famille?” 
Mile Tyler, originaire de Calgary, est venu 6. Buca- 
rest avec I’aide du Conseil Canadien pour la Coop&- 
tion lnternationale et celle d’une firme de produits 
pharmaceutiques. 
“C’est la premi&re fois que je r&lisais aussi vive- 
ment que le Canada est un pays riche,” a-t-elle dit, 
et elle a ajout6: “Je souhaite que la Conf6rence de 
Bucarest aura incite les Canadiens 6, mieux se rendre 
compte de leur environnement et a limiter leur crois- 
sance. Nous devons cesser de couler du b&ton sur de 
bonnes terres de culture.” 
-PATRICIA BELL 
